































The Custom of Remembering Maritime Accident Victims in the Tonegawa River Mouth 
Area
――A Case Study of Rissho Kosei-kai in Choshi City, Chiba Prefecture, and 
Hasakimachi in Kamisu City, Ibaraki Prefecture――
Abstract：Rissho Kosei-kai is a new religious movement founded in Japan in 1938 by Nikkyo Ni-
126
wano and Myoko Naganuma, both of whom separated from the Buddhist sect Reiyukai. Accord-
ing to the FY2018 Religious Yearbook published by the Agency for Cultural Affairs, the organiza-
tion has some 2.6 million members and 605 churches and missionary offices around the country. 
Among the new religious movements, Rissho Kosei-kai officially ranks third in membership after 
Happy Science and Soka Gakkai, and is the largest Reiyukai-affiliated sect.
The organization’s churches and dojos (training halls) in Choshi City, Chiba Prefecture, and the 
town on the opposite bank of the Tonegawa River, Hasaki (former Hasaki-cho) in Kamisu City, 
Ibaraki Prefecture, hold monthly memorial rituals for people who died in water accidents. This 
area, located at the mouth of the Tonegawa River, is a famous fishing spot with the nation’s high-
est annual landings. It saw significant development as an important eastbound marine traffic cen-
ter during the latter part of the Edo period. On the other hand, the coast of Choshi facing the sea 
of Kashimanada is an infamous stretch of water prone to fatal accidents, and has long been feared 
as one of Japan’s three most dangerous waters, which, besides Kawaguchi of Choshi, include 
Naruto Strait in Awa province and the Strait of Irago-doai.
While the area prospered thanks to the shipping and fishing industries, its history has been in-
extricably linked to tragic maritime disasters. As such, various folk customs are practiced to 
commemorate those who lost their lives at sea. These customs are influenced by a number of fac-
tors related to the area’s seaside location, such as the history of maritime accidents typical of riv-
er ports and the geographic characteristics marked by a large fishing industry population.
At memorial services for water accident victims, Rissho kosei-kai members honor their own an-
cestors or relatives who died at sea, based on the idea of takuchi innen (land connection from the 
past) underlying the group’s ancestral commemoration philosophy, but our study found that they 
readily commemorate shipwreck victims who are not their kin as well.
Religious groups affiliated to Reiyukai have their own distinctive views on ancestor worship 
and ritual teachings, while their religious practices incorporate traditional elements, such as faith 
in family temples or local Shinto deities. However, there are few studies or reports covering these 
topics as an example of folk tradition. Referring to the commemoration rituals for maritime acci-
dent victims practiced in the Tonegawa River mouth area, this paper will focus on the memorial 
rituals for water-related deaths performed by Rissho kosei-kai’s church in Choshi and the Hasaki 
South branch of the Kashima Church to examine for whom the rituals are performed and why.
はじめに
利根川は新潟県と群馬県の県境に位置する大水上山（標高 1,831 メートル）より水源を発し、その






















































































































年　　代 発生件数 遭難船数 死亡又は行方不明
江　戸　時　代
















昭和 21 年～平成２年 66 66
275
（６）






































































































たとえば、昭和 30（1955）年 12 月には、銚子沖を襲った低気圧による大時化によって、宮城県本






























































































































60 年建立）の前で行われている。各地区の主任が持ち回りで供物などの準備を行う。毎月午前 10 時
頃から、ご宝前には仏花、手作りの菓子や惣菜、おにぎり、水、清酒、果物などが供えられ、支部長
を導師として参列者全員で読経を行う。その際、水難供養で回向する戒名用紙を参列者が分担して読















































第１今清丸は軍用の魚を獲るため、銚子沖での操業中に故障し漂流中、昭和 20（1945）年１月 17 日









































































































う ( 福田アジオ他 2000：246)。
(3)　たとえば、川島秀一は宮城県気仙沼市小々汐集落の事例として、1990 年代まで「解脱会」のカミサマ ( 晴
眼の巫女 ) が、水死者と魚貝類を供養する放生会を報告している ( 川島 2013：241)。また、平成 23(2011) 年
の東日本大震災の前まで「佛所護念会教団」が、気仙沼みなと祭りで行われる灯籠流しに参加していた。
(4)　はさき漁業協同組合広報による。
(5)　銚子市外川の山崎みちよさん ( 昭和 10 年生まれ ) から聞き書き。
(6)　神栖市波崎の奈良静子さん ( 昭和 13 年生まれ ) から聞き書き。









始まる日記である。文化 9(1812) 年から明治 5(1872) 年に至る 61 年間にわたり、その総数は 95 冊に達してい
る。
(11)　銚子市川口町の鈴木久予さん ( 昭和 13 年生まれ ) より聞き書き。
(12)　文化庁『宗教年鑑』( 文化庁 2018)。但し、立正佼成会の教団概要によれば、約 141 万世帯、国内 238 教
会 (2018 月 1 月現在 ) とある。
(13)　『宗教年鑑平成 30 年度版』( 文化庁 2018) を基にしている。
(14)　立正佼成会銚子教会にて聞き書き (2019.7.23 調査 )。
(15)　「窓外に黒潮を見下ろす銚子外川のまち」を考える会『窓外に黒潮を見下ろす銚子外川のまち』( 同会
2017：3)。
(16)　佼成会外川法座所にて聞き書き (2019.2.24 調査 )。1 月は水難供養に限らず、他の仏事なども大晦日から
小正月 (15 日 ) まで忌んでいる。
(17)　佼成会外川法座所にて聞き書き (2019.2.24 調査 )。1 月は水難供養に限らず、他の仏事なども大晦日から
小正月 (15 日 ) まで忌んでいる。
(18)　茨城県神栖市波崎町での聞き書き (2018.12.23 調査 )。『飯岡地区下永井の民俗：千葉県旭市：東京学芸大
学民俗調査ゼミナール調査報告』東京学芸大学橋村研究室 ( 同研究室 2015：18) なども参考。
(19)　戒名については、故人の俗名等も含まれる場合もあるため、□で表記した。
(20)　利根川河口域におけるウミガメの埋葬習俗については、小島孝夫「漁業の近代化と漁撈儀礼の変容：千葉
県銚子市川口神社ウミガメ埋葬習俗を事例に」『日本常民文化紀要』( 成城大学大学院文学研究科 2003) に詳
しい。
(21)　立正佼成会『儀礼儀式全集』( 二 )( 立正佼成会教務局 2009) を参考。また、総戒名は霊友会の場合には「誠
生院」から始まり、左側が夫方、右側が妻方となっているが、佼成会では「諦生院」から始まり右側が夫方、
左側が妻方となっている。
(22)　長崎共同墓地 (2019.1.24 調査 ) による。
(23)　話者のケースでは 50 年を過ぎたので弔い上げをしたが、本来佼成会では年忌に限らず供養する。
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